





Monitoring and Estimating Air PolIution 
by the Use of Na-fall as an Indicator (11) 
Isamu SANO， Hiroshi OHT A， 
Isamu TSUBOI and Yukio NAGO 
In a preceding paper we described the results of the field survey on the faI of N a-containing 
dust in an area around a kraft-paper miII and， based on the results， we presented a formula giving 
the faI at a station as a function of its distance from the miII， the data used being those obtained 
during the periods 1974-1976 and， inparticular， 1977-1979 
In the present communication we have dealt with the results of the survey over the period 
1980-1982. In the passing， itmay be mentioned that sampling procedure， analyticaI technique 
and Iike were just the same as before 
The findings are such that (1)， from 1981 onwards， the faII has decreased so conspicuously 
that the annuaI averages at stations range from 17.9 to 5.6 (x 10-2 t/km2 • month) for the first year 
(1980)， and from 10.2 to 4.6 and from 10.7 to 4.0 for the foIIowing two years， while， at the controIs， 
they hav巴beenmeasured to be within the Iimits of 7.3 to 5.6， 5.2 to 5.0 and 6.2 to 5.7， respectively ; 
the diminution in the falI might be considered as evidence that the disch呂rgefrom the miII has 
come to be managed effectively， and (2) the above-said formula， marked (3) in text， holds only 
for the自rstyear， because， for the next two years， the faI is distributed almost evenly， except that 













表 l-a，b， c をまとめると表 2 ，第 1~4 行の如
くで， 3ヶ年間の平均が第5行に記してある。対照の 2
地点No.59及び60のナトリウム(イオン〉量は55年度
(5. 6~7 .3) x 10-2t/km九月， 56年度 (5.0~5.2) xI0-2， 













6.9 X 10-2 t/km九月以下 (ム)， 
7.0~10.9X10-2 か (0) ，
11.0~14.9XI0-2 グ(口)，
15.0 X 10-2 か 以上 (0)
に分けて標示すると図 1-a及びcの如くになる判。こ
* 1 紙面経済のため図b (56年度〕を割愛
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表 1-a 測定結果 (55年度)
単位:x 10-2 t/km'・月
地 占 55 56 平均〔番号) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 
2 28 8 9 8 38 11 6 5 5 6 12.4 
3 20 17 10 9 8 18 8 6 6 2 5 6 9.6 
6 26 24 12 14 9 18 15 9 5 4 9 11 13.0 
8 40 26 12 25 13 19 14 11 7 5 10 10 16昼O
9 35 23 14 22 22 13 9 6 4 7 10 15.0 
13 18 19 10 9 10 18 16 7 5 4 6 8 10.8 
16 18 18 9 17 12 18 12 7 5 3 6 7 11.0 
17 17 20 6 15 9 6 5 4 7 7 9.6 
18 16 29 10 9 10 9 7 4 4 5 7 10.0 
20 23 10 10 14 10 18 10 7 9 3 6 7 11.3 
21 28 19 15 26 13 18 11 9 5 4 6 7 13.4 
22 29 27 18 10 26 8 5 4 3 4 12 13.3 
23 20 13 7 5 7 l3 8 5 4 3 5 6 8.0 
26 14 12 5 8 10 15 9 5 5 3 5 6 8.1 
27 13 32 5 5 7 13 8 6 4 2 5 6 8.8 
28 16 11 6 7 9 20 8 9 6 7 8 9.7 
29 18 16 6 3 46 9 14 5 6 7 13.0 
30 12 10 4 5 7 13 10 5 4 3 5 5 6.9 
32 14 16 5 5 11 32 8 6 4 3 5 2 9.3 
33 18 14 7 5 24 20 8 4 3 5 9 10.6 
34 141 10 5 6 7 14 8 5 4 2 5 5 7.1 
35 17 13 6 5 8 16 9 5 5 3 6 6 8.3 
37 17 14 6 9 19 21 14 5 5 3 5 10.7 
38 9 6 8 5 16 8 5 3 2 4 6 6.6 
39 19 17 7 7 8 20 9 5 4 3 5 14 9.8 
40 17 14 7 12 9 18 10 5 5 3 5 9 9.5 
42 20 16 9 7 9 15 10 5 5 3 5 6 9.2 
43 13 14 9 10 9 9 10 5 4 3 4 5 7.9 
46 16 13 6 5 7 16 9 4 5 3 5 5 7.8 
47 14 14 7 5 8 19 9 6 5 3 5 8 8.6 
51 14 21 12 7 9 13 12 11 6 12 14 11.9 
52 16 17 7 5 10 14 7 5 4 4 6 7 8.5 
53 12 6 10 17 9 6 4 3 5 5 7.7 
54 17 12 9 12 16 6 4 5 7 6 9.4 
55 37 21 9 9 50 18 8 4 5 17.9 
56 16 18 12 35 12 15 11 6 3 3 5 4 11.7 
58 14 14 9 19 13 10 5 4 7 6 10.1 
59 12 5 6 9 13 8 2 5 6 7.3 
60 10 3 5 7 l3 2 2 6 2 5.6 
61 17 16 7 8 10 9 5 4 3 6 7 8.4 
63 16 10 5 5 8 9 9 8 4 5 8 7.9 
65 20 11 5 6 15 7 4 3 5 7 8.3 
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表 1-b 測定結果 (56年度)
単位 x10-2 t/km' .月
地 占 56 57 
平均(番号〕 4 5 6 7 8 9 10 1 12 1 2 3 
2 7 8 5 4 4 12 8 5 3 3 3 12 6.1 
3 6 7 4 4 4 12 9 6 3 3 4 1 4.9 
6 10 8 7 5 24 6 4 4 6 17 9.1 
8 8 1 9 7 7 1 12 9 6 7 1 17 9.6 
9 8 1 8 6 3 10 9 6 5 8 13 7.9 
13 9 10 6 12 5 12 8 6 3 3 4 13 7.6 
16 8 8 6 6 6 1 9 7 4 4 6 13 7.3 
17 7 9 4 5 10 7 6 4 3 4 1 6.4 
18 6 4 4 3 15 6 5 4 3 5 10 5.4 
21 8 8 6 6 6 8 9 7 4 4 6 12 7.0 
22 7 16 7 9 7 9 7 5 3 3 4 12 7.4 
23 5 6 4 4 4 9 7 6 3 3 4 1 5.5 
26 6 7 4 5 3 9 7 6 3 3 4 1 5.7 
27 6 5 3 3 4 7 6 4 3 3 4 9 4.8
28 8 1 8 7 19 14 21 5 4 6 9 10.2 
29 8 5 22 9 2 1 6 6.6 
30 6 6 3 3 3 7 6 5 3 3 4 8 4.8 
32 5 8 6 6 3 8 8 6 3 2 17 9 6.8 
33 5 6 4 4 8 5 5 3 3 4 1 5.3 
34 6 6 5 4 2 8 7 6 3 3 3 10 5.3 
35 7 8 4 4 3 8 7 6 3 3 1 5.6 
37 6 7 8 5 5 14 10 8 4 2 7 6.9 
38 7 5 5 5 2 9 7 6 3 3 3 1 5.5 
40 6 5 6 4 9 7 6 3 3 3 1 5.7 
42 6 8 7 3 4 8 7 5 3 2 2 10 5.4 
43 7 6 4 5 4 9 7 5 4 3 3 1 5.7 
46 4 1 7 4 5 12 5 4 1 2 9 5.8 
47 5 7 4 3 3 4 3 2 10 4.6 
51 9 6 8 5 7 6 3 3 3 5 1 6.6 
52 10 19 6 6 9 8 9 4 5 8 8.4 
54 8 10 6 20 7 1 1 9 5 3 4 10 8.7 
55 4 9 18 9 10 7 5 4 3 4 1 7.6 
56 31 8 10 10 5 15 8 1 5 3 4 1 10.1 
58 8 1 5 4 3 7 5 3 3 4 9 5.6 
59 5 4 3 6 3 8 6 3 6 4 9 5.2 
60 4 4 2 4 2 7 5 4 3 15 5.0 
61 6 7 5 4 3 7 6 5 4 3 3 10 5.3 
63 8 6 3 6 8 9 9 4 4 4 6.1 
65 5 6 6 4 7 5 4 2 2 4 8 4.8 
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表 1-c 測定結果 (57年度)
単位 X1O-2tj凶・月
地(番号点) 57 
58 平均4 5 6 7 8 9 10 1 12 1 2 3 
2 10 4 2 13 6 5 6 5 3 4 7 5.9 
3 10 3 2 10 4 10 4 6 4 3 4 8 5.7 
6 12 6 5 13 6 13 5 1 4 6 5 1 8.1 
8 15 5 7 17 1 14 6 12 7 7 13 10.4 
9 5 12 5 1 4 9 5 5 6 13 7.5 
13 1 6 12 1 2 12 4 8 5 5 4 8 7.3 
16 10 5 6 12 5 1 6 5 6 9 7.4 
17 1 5 6 9 2 19 5 7 7 5 6 9 7.6 
18 10 7 4 9 2 10 2 6 4 4 4 8 5.8 
21 12 4 3 12 3 1 4 8 5 4 4 8 6.6 
22 1 4 4 1 3 10 6 7 4 4 4 7 6.3 
23 9 3 4 7 9 3 7 14 3 4 7 6.4 
26 1 4 3 14 7 15 4 6 6 4 4 8 7.2 
27 3 4 7 2 3 3 5 3 3 4 7 4.0 
28 8 5 5 9 3 8 3 6 3 3 4 7 5.3 
29 7 3 10 3 8 4 5 3 5 3 8 5.4 
30 7 3 7 10 2 2 6 3 4 9 5.3 
32 8 9 8 1 2 4 4 6 6 4 6 6.2 
33 9 6 6 1 5 9 6 5 6 5 12 7.3 
34 10 3 2 9 4 9 4 6 4 3 4 18 5.5 
35 9 3 4 23 2 8 4 10 7 4 4 9 7.3 
37 7 4 2 17 2 14 6 10 9 5 5 10 7.6 
40 7 3 4 8 4 4 6 4 3 4 7 4.9 
42 10 3 4 1 2 7 4 8 8 3 4 8 6.0 
43 9 3 8 5 9 4 6 5 3 5 7 5.8 
46 7 3 5 10 8 9 5 6 5 3 4 7 6.0 
47 10 3 3 1 3 5 5 4 3 3 8 5.3 
51 1 1 10 13 4 7 8 4 6 3 7 9 7.8 
52 22 4 5 8 2 1 4 6 5 3 4 8 6.8 
53 1 4 6 25 7 13 5 5 4 3 3 8 7.8 
54 9 10 19 7 9 5 9 5 7 4 8 8.4 
55 1 4 4 14 3 9 3 6 5 3 4 8 6.2 
56 9 6 10 18 16 12 6 8 9 13 10.7 
58 9 3 3 9 2 7 3 6 4 4 3 8 5.1 
59 8 3 4 5 8 7 4 5 5 7 7 5.7 
60 9 3 12 10 12 4 5 4 3 6.2 
61 10 3 3 9 2 7 3 6 4 3 4 8 5.2 
63 1 6 3 9 2 21 4 10 8.3 
65 6 6 17 3 9 5 6 6 4 5 9 7.0 
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ム ~6.9 X10-2t/km' .月 o7. O~ 10.9 X 10-2 




















































114 佐野 保・太田 洋・坪井 勇・長太幸雄
ム ~6.9 x 10-2t/km'・月













輸送指数 (Y，表 3-a，b， c)と落下ナトリウム






があるのでa及びb (表4)とQ (表 5)を代入してk
及びAを計算すると， k=275x102及びd.= 5.0 X 10-2 
(t/km2・月)が得られる(表6)。因みに，表5の煙突の
ばし、じん排出量 (Q)は排出ガス量とばいじん濃度に関




単位 x1O-2t/km' .月 表 3~a 輸送指数 (55年度)
地 占 ナト リ ウム量 (x) 地 占 風下頻度 風 速 輸送指数
(番号〕 55年度 56年度 57年度 平 均 (番号〉 (%) (m/s) ( y) 
2 12.4 6.1 5.9 8目1 2 4.2 1.0 5.3 
3 9.6 4.9 5.7 6.7 3 4.2 1.0 18.2 
6 13.0 9.1 8.1 10.1 6 8.9 1.7 16.1 
8 16.0 9.6 10.4 12.0 8 17.1 2.4 27.4 
9 15.0 7.9 7.5 10.1 9 17.1 2.4 18.0 
13 10.8 7.6 7.3 8.6 13 5.0 1.4 4.0 
16 11.0 7.3 7.4 8.6 16 17.1 2.4 13.0 
17 9.6 6.4 7.6 7.9 17 13.8 2.5 3.9 
18 10.0 5.4 5.8 7.1 18 13.8 2.5 6.1 
20 11.3 20 13.8 2.5 11.0 
21 13.4 7.0 6.6 9.0 21 13.8 2.5 17.0 
22 13.3 7.4 6.3 9.0 22 13.8 2，5 12.7 
23 8.0 5.5 6.4 6.6 23 13.8 2.5 6.1 
26 8.1 5.7 7.2 7.0 26 4.4 1.8 4.0 
27 8.8 4.8 4.0 5.9 27 4.4 1.8 1.5 
28 9.7 10.2 5.3 8.4 28 2.6 1.4 2.3 
29 13.0 6.6 5.4 8.3 29 2.6 1.4 1.2 
30 6.9 4.8 5.3 5.7 30 2.6 1.4 1.0 
32 9.3 6.8 6.2 7.4 32 2.2 1.5 1.0 
33 10.6 5.3 7.3 7.7 33 2.2 1.5 1.1 
34 7.1 5.3 5.5 6.0 34 2.2 1.5 1.4 
35 8.3 5.6 7.3 7.1 35 1.4 1.2 1.3 
37 10.7 6.9 7.6 8.4 37 5.2 2.0 2.7 
38 6.6 5.5 6.1 38 5.2 2.0 1.2 
39 9.8 39 5.2 2.0 2目4
40 9.5 5.7 4.9 6.7 40 6.2 2.6 3.1 
42 9.2 5.4 6.0 6.9 42 6.2 2.6 6.4 
43 7.9 5.7 5.8 6.5 43 3.7 2.1 4.4 
46 7.8 5.8 6.0 6.5 46 3.7 2.1 1.2 
47 8.6 4.6 5.3 6.2 47 3.7 2.1 1.8 
51 11.9 6.6 7.8 8.8 51 3.3 1.1 2.9 
52 8.5 8.4 6.8 7.9 52 3.3 1.1 2.0 
53 7.7 5.4 7.8 6.8 53 1.6 1.2 0.7 
54 9.4 8.7 8.4 8.8 54 3.3 1.1 2.1 
55 17.9 7.6 6.2 10.6 55 3.3 1.1 6.9 
56 11.7 10.1 10.7 10.8 56 1.6 1.2 3.6 
58 10.1 5.6 5.1 6.9 58 1.6 1.2 8.3 
59 7.3 5.2 5.7 6.1 59 6.2 2.6 0.1 
60 5.6 5.0 6.2 5.6 60 2.6 1.4 0.0 
61 8.4 5.3 5目2 6.3 61 5.2 2.0 3.8 
63 7.9 6.1 8.3 7.4 63 5.0 1.4 3.3 
65 8.3 4.8 7.0 6.7 
」
65 
L一一一一一一 6.2 2.6 0.9 
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表 3-b 輸送指数 (56年度) 表 3-c 輸送指数 (57年度)
地 占 風下頻度 風 i恵 輸送指数 地 占 風下頻度 風 速 輸送指数
(番号) (%) (m/s) (y) (番号) (%) (m/s) ( y) 
2 3.8 l.1 4.4 2 7.3 l.3 7.1 
3 3.8 l.1 15.0 3 7.3 l.3 24.4 
6 4.0 l.4 8.8 6 4.5 l.3 10.7 
8 19.4 2.6 28.7 8 9.0 2.0 17.3 
9 19.4 2.6 18.8 9 9.0 2.0 11.3 
13 6.0 l.5 4.4 13 6.8 l.6 4.7 
16 19.4 2.6 13.6 16 9.0 2.0 8.2 
17 14.6 12.9 0.8 17 17.7 2.7 4.6 
18 14.6 12.9 l.3 18 17.7 2.7 7.3 
21 14.6 12.9 3.5 21 17.7 2.7 20.2 
22 14.6 12.9 2.6 22 17.7 2.7 15.0 
23 14.6 12.9 l.3 23 17.7 2.7 7.3 
26 4.9 2.2 3.7 26 9.6 2.7 5.8 
27 4.9 2.2 l.4 27 9.6 2.7 2.2 
28 2.4 2.0 l.5 28 4.5 2.1 2.7 
29 2.4 2.0 0.8 29 4.5 2.1 l.4 
30 2，4 2.0 0.6 30 4.5 2.1 l.1 
32 2.9 2.0 l.0 32 3.5 2.2 l.1 
33 2.9 2.0 l.1 33 3.5 2.2 l.2 
34 2.9 2.0 l.4 34 3.5 2.2 l.5 
35 2.3 2.0 l.2 35 3.5 2.1 l.8 
37 3.0 2.2 l.4 37 3.5 2.0 l.8 
38 3.0 2.2 0.6 40 3.2 l.7 2.4 
40 3.4 2.0 2.2 42 3.2 l.7 5.1 
42 3.4 2.0 4.6 43 4.3 l.9 5.7 
43 3.9 l.8 5.5 46 4.3 l.9 l.6 
46 3.9 l.8 l.5 47 4司3 l.9 2.4 
47 3.9 l.8 2.3 51 7.0 l.1 6.2 
51 8.8 l.3 6.6 52 7.0 l.1 4.2 
52 8.8 l.3 4.5 53 4.3 l.5 l.5 
53 3.9 l.2 l.7 54 7.0 l.1 4.4 
54 8.8 l.3 4.7 55 7.0 l.1 14.6 
55 8.8 l.3 15.5 56 4.3 l.5 7.7 
56 3.9 l.2 8.7 58 4.3 l.5 17.9 
58 3.9 l.2 20.3 59 3.2 l.7 0.1 
59 3.4 2.0 0.1 60 4.5 2.1 0.1 
60 2.4 2.0 0.0 61 3.5 2.0 2.5 
61 3.0 2.2 2.0 63 6.8 l.6 3.9 
63 6.0 l.5 3.7 65 3.2 l.7 0.7 
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表 4 輸送指数 (y) と落下ナトリウム量 (x) の!首j
の相関係数(y) およびlul'hrh直線 (y=ax+b)
年度 Y a x 10-2 b 
55 0.65 1.54 9.9 
56 0.42 1. 78 6.4 
57 0.18 0.80 0.63 




1 号 5 ?口7 
55 25司O 47.9 
56 17.3 46.1 

















































k (距離， km)2o (風速， m/s) 
・ばいじん排出量 (tj年)+ム (3) 
表 6 凶州直線から算定した k及びム
年度 Q k X 10-2 ムX102 
55 182 280 6.5 
56 152 270 3.6 
57 158 
55~56 164 275 5.0 〔宇土勾〉
表 7 49~56年度聞の k ，ム及び対照値
年度 k X 10-2 ムX102 対照{直X102ホ
49~51 250 8.6 8.0 
52~54 228 5.7 6.7 
55~56 275 5.0 5.8 
































とQIYl+Q2ド k2x-k2s (5) 
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2 )王子製紙側春日井工場公害防止状況総点検報告書
〔春日井市)，第9報〔昭56. 12月);第10報(昭57
12月);第11報(昭58. 12月〉
(受理昭和60年 1月30日〕
* 3 iyUえば静穏の際(風速O.5m/s未満の時)には排出ばL、じんは工場至近の地点に殆どが落下し遠隔の地点に
は影響がない筈であるが，式(1)及び(4)にはこの辺の事情が加味されていない。
